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Etiology and Treatment of Choledocholithiasis 
:VlASAO NAGASE, HIROSHI TANIMURA, MOTOICHI SETOYAMA and YoRINORI HIKASA 
The Second Surgical Department Kyoto University School of Medicine 
〔Director Prof. Dr. YoRINORI H1KASA) 
and 
¥t[ASAO KOBAYASHI 
Department of Surgery Shimane Prefectural Hospital 
Choledochal stones formed de novo in the common bile duct are called primary common 
bile duct stones or“Stasis stone-primary in common bile duct (Aschof）” and those formed 
in the gallbladder and migrated into the common bile duct are called secondary. 
Etiology of choledochal stones, especially of primary ones is discussed, and bile stasis 
in the dilated and inert common bile duct is condemned. 
Treatment, both surgical and non-surgical, are mentioned with special references to 








しかし， 胆管 （胆嚢以外の全胆道系をさす） Iζ結石
が存在する場合は，症例ごとに治療方針を変える必要
Key words: Primary or secondary common duct stones, Biliary drainage, Non-surgical treatment for 
choledocholithiasis 
Present address : The Second Surgical Department Kyoto University School of Medicine, Sakyo-ku, 




年 度 例数 コ系 ビ系 コ系% 胆褒 総胆胆嚢管 総胆管’
28-31 19 。 19 。 4 11 4 
32-34 28 7 21 25 11 8 
35-37 39 10 29 25 17 15 7 
38-40 54 25 29 46 32 15 7 
41-43 72 38 34 53 40 25 7 
44-46 102 63 39 62 65 16 21 
47-49 178 108 70 61 132 26 20 
一 一h 一一一－ 一一一 一ー一一?

























種類と所在部位 cs 50. 9～s 52. 1) 
五 三史 生時！日｜お胆計三＿＿！！＿＿
コレステロール石｜ an I 129 I 47 h 弼7
ビルビリン石｜ 的 1 1s 1 99 .I 263 
その他 I82 I 11 I 1s 1[ 108 
－竺一 計 ！982 I 215 : 161 .I 1,358 
51 299 119 74 
表3 32施設における胆石症手術症例の胆石の
























い (10%以下とされてきた） ものではなし 27%程度



























































































































































































































































































無ビ系 li°(l) →ビ系石 15 






















































































1結石遺残 21（乳頭部手術 6 
再手休J,I l総胞管腸管吻合併I 6 
45例、 ［総胆管磁石－Tドレー ン 4
｜結石再発 15ゥ24（乳頭部手術 3 


















表7 Aschoff's Classification of Gallstones 
I . Inflammatory 
I. Metabolic 
A. Pure pigment 
B. Calcium bilirubinate 
C. Pure cholesterin (solitaire) 
il. Combination stone 
Primary metabolic and secondary inflam・ 
matory 
I¥' Stasis stone-primary in common duct 
Earthy 
また， Longmire53lは nonobstructivedilatation of 
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No. 年令性 原 疾患 ； 術 式 ｜転帰
1 I 57 男 l総胆管結石症 ｜胆嚢摘除，総胆管磁石術，総胆管Tチューブ・ドレナージ ｜死亡
2 I 76 女 ｜胆奨・肝外胆管・肝内結石症｜胆褒摘除，総胆管磁石術，総胆管Tチュープ・ドレナージ｜死亡
3 I 67 男 ｜下部総胆管癌，総胆管結石症 IPTCドレナージ i死亡
4 52 男 総胆管結石症 1胆嚢摘除総胆管載石術，総胆管Tチューブ ドレナ ジ 軽快
5 56 女 胆褒・総胆管結石症 胆嚢鏑除，総胆管磁石術，総胆管Tチュープ・ドレナージ 軽快
6 48 女 胆嚢・総胆管結石症 ！胆褒摘除．総胆管議石術，総胆管Tチュープードレナージ 軽快
7 58 女 胆嚢・肝外胆管・肝内結石症 胆嚢摘除，総胆管滋石川J.総胆管・ 十二指腸吻合術 軽快
8 69 男 総胆管結石症 胆褒摘除，総胆管磁石~ir，総胆管Tチューブ・ドレナージ 軽快
9 72 男 総胆管癌 胆嚢摘除，総胆管・空腸吻合術 軽快
10 58 女 肝内部胆管癌 PTCドレナージ 軽快
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